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年連続で右肩上がりに上昇している。法務省統計によれば，2019 年 6 月末における在留外国人は
282 万 9,416 人（前年末 273 万 1,093 人に比べ，3.6％増加）となっており，すでに日本の総人口の
2.24％を占める等，彼らの存在は日本社会で無視できないものとなりつつある 1）。
















































































中国語の他，2019 年 4 月以降はベトナム語による人員も配置された 21）。



































　本研究の聴き取り調査は，2016 年 5 月～ 7 月の 3ヶ月間に，バックグラウンドの異なる徳島県
在住の外国出身の居住者 8人に対して個別に実施し，一部の対象者（表 1の P，K，T）について











位（職業等）・在留資格等を聴取した。対象者の年代は 20 代 3 人，30 代 3 人，40 代 1 人，60 代 1
人であり，彼らの国籍は，米国，日本（元南米某国）29），エジプト，ベトナム，モンゴル，スウェー
デン，フィリピン，韓国である。性別は，女性 2人，男性 6人である。徳島での身分・地位（職業
等）は語学塾講師 2人，研究生 2人，留学生 1人，技能実習生 1人，看護師候補生 1人，自営業者
1人であり，在留資格別にみると，2016 年時点で定住者 2人，永住者 1人，留学 3人，技能実習 1人，
特定活動 1人である。滞在期間は 35 年が最も長く，8ケ月が最も短いが，この他に 9年 1人，7年












対象者 P K A C H S M T
年代 40 代 60 代 30 代 20 代 30 代 20 代 20 代 30 代
性別 女性 女性 男性 男性 男性 男性 男性 男性
国籍 米国 日本（元南米某国） エジプト ベトナム モンゴル スウェーデン フィリピン 韓国
徳島での






































































勉強 ５年 なし なし
４か月（試験




















































　C，M，T，Sの 4人は，2016 年時点での調査時は独身であった 31）。徳島での生活は，Cの場合，
日本人 15 人とベトナム人 3人がいる電気工事と建設業を営む会社に勤務している。会社のベトナ
ム人同士は協力し合い，日本人の同僚も親切に外国人に接してくれているという。Mは看護師候


















は留学生（日本語専攻）であるが，スウェーデン政府から最多年数 5年間，日本円にして月 4万 5
千円の援助を受けているため，留学生活はその奨学金と自分の貯金で賄われている。留学の在留資

























































































り完成した国立病院に就労が決まっているため，聴き取り調査後の 2017 年 3 月に帰国した。Hの
不安は，子どもたちがモンゴルで帰国子女になった後，無事に母国に溶け込めるかということで
あった。Cの場合，今後 5年間は継続して働き，その後ベトナムの日系企業に就職し，結婚した後





















































































































































































20）徳島県国際交流協会ホームページ a  https://www.topia.ne.jp/topia/（2019.12.14 閲覧）








25）国際交流懇話会 HIROBA（1989，1991，1996，2001，2008）‘WELCOME TO TOKUSHIMA―A 
Guide for Living in Tokushima’


























ていく必要があろう。例えば，法務省の調査では，2009 年から 2019 年までの 8年間に技能実習
生 178 人の中で，過労との関連が疑われる脳，心臓疾患，突然死 41 人（24％），実習中の事故
27 人（16％），病死 20 人（11％），自殺者 14 人（8％）に上ることが判明している。「外国人実

























































With the growing increase in foreigners in Tokushima Prefecture in Japan, they have recently drawn attention 
and begun to be treated as “residents”, whereby leading to a variety of supporting activities such as the 
provision of Japanese language education, livelihood support, and diffusing knowledge of disaster prevention, 
which are organised by prefectural and local international associations, non-profit organisations, non-
governmental organisations, individual volunteers, and so forth.  This paper intends to elucidate the current 
limitations and future challenges in supporting foreign residents in Tokushima, based on individual interviews 
with eight foreign residents of different backgrounds that were mainly conducted in 2016 and partly followed 
up in 2019.  The results indicate the following.  Firstly, although the needs of foreign residents involve diverse 
topics, the provision of current services provided by Japanese organisations have not fulfi lled their various 
requirements, resulting in the phenomenon in which foreigners tend to solve their own problems by making 
use of their own networks.  Secondly, since socially vulnerable groups of foreign residents, such as those 
who are from single-parent families or the elderly, tend to be full of woes and multiple types of uncertainty, 
the more they are in a tenuous position, the more they reinforce a sense of distrust towards public services. 
31徳島県内在住外国人に対する支援の現状と課題
Thirdly, with the advancing years, issues surrounding foreign residents have started to be amplifi ed, involving 
problems of their family members, in addition to their own.  Fourthly, there is a tendency for Japanese 
workers dealing with issues of foreign residents in public services to be incapable of appropriately picking 
up on the meaning of questioning by foreign residents.  Bearing these in mind, it is suggested that the content 
of current supporting activities provided by public services, as well as those provided by various voluntary 
bodies at different levels within Tokushima Prefecture, be altered with deliberate consideration so that it is 
able to more properly meet the needs of foreign residents. Furthermore, it is indicative that Japanese residents 
should be more cultivated by improving their awareness of multiculturalism in order to grasp the reality of 
foreign residents in present Japanese society more correctly while paying scrupulous attention to their mental 
pressures. 
